






































































Some principled issues in theories of tourism: 











































































　　（visiting friends and relatives）
④　教育・訓練関係での出張者（education and training）

















　　（transit passengers, not entering the economic and legal territory）
⑦　公共的輸送業務担当者（crews on public modes of transport）
⑧　外国人で自国住民のための勤務者
　　（persons entering the country to establish their country of residence）
⑨　長期の留学生・病人・付添人
　　（long-term students, patients and their family joining them）
⑩　経済的活動しないその他の入国者：外交官、外交スタッフ、
軍隊関係者、演習上入国した軍隊勢（other travelers deemed 
not to enter the economic territory：diplomats, consular staff, military 
personnel and their dependants：armed forces on manoeuvre）
注：番号は意味のないもの。














































































































































































を辿ることを提起したものである（ ここでは主としてButler, 1980 が対象、
ただし以下の論述は Lohmann and Netto, 2017, p.217-219による。詳しくは大橋，


























































































































































































































































































































製の論理”（logic of replication）にあるとされるものである（Tellis, 
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